





Biomimetic development of sustainable packaging 
 
応用化学生物学科 下村政嗣（Masatsugu SHIMOMURA） 
     
Biomimetics is the emerging paradigm shift based on biodiversity to innovation for sustainability. 
Development of sustainable packaging is indispensably required for dissolving ocean microplastic 
pollution. Cellulose is natural resources and expected to be materials for sustainable packaging. Water 
repellency is one of the fundamental functions of packaging materials. By mimicking the surface prop-
erties of plant leave whose surface has bumpy micro-nano structures and waxy secretions, water re-
pellency of the cellulose paper is drastically increased without using plastic materials. 
 
2018 年 1 月 16 日、欧州連合（EU）は、”Plastic Waste: a European strategy to protect the planet, 




















































図１ 表面修飾前後のセルロースナノウィスカーフィルムの FE-SEM 像と水滴接触角測定 
 
 以上の結果は、公益財団法人北海道科学技術総合振興センター（ノーステック財団）によ
る平成２９年度イノベーション創出研究支援事業の支援を受けた「自己組織化プロセスに
よる生物模倣機能性食品包装材料の開発」の成果である。 
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